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This paper presents a case study of extracurricular technological activities based on 
participation observation concerning the teaching method. Participation observation 
was conducted by setting the framework of activities as “activities involved in making 
products by using technology” and “collaborative and cooperative activities in groups".” 
As a result, these case examples of extracurricular technological activities were 
examined from the perspective of student learning and teacher instruction. One 
apparent problem was the lack of a clear strategy in the production and design of the 
activities, resulting in repeated trial and error. The problem of teacher instruction with 
regard to making products in time for the contest deadline is that the function and 
shape of the students’ products are similar. Based on this problem, a method of 
teaching extracurricular technological activities was proposed to provide proper 
instruction for the extension leaning of ceramics and discipline in the school 
curriculum. 
 





















































































事例調査を行うために，H 市立 K 中学校技術部の
参与観察を行った 6)。K 中学校の技術部顧問は 52
歳の男性教員であり，K 中学校での勤務は平成 29
年度で 6 年目，技術科の指導歴は 29 年であった。 
参与観察は平成 29 年 4 月～11 月に，K 中学校



































・質問 1：もう 1 度大会に出るとしたら，アイデ
















平成 29 年度の K 中学校の技術部は，1 年生 9






















除き，平日の活動時間は，4 月～9 月が 18 時迄，
10 月，2 月，3 月が 17 時 30 分迄，11 月～1 月が
17 時迄である。コンテスト前の 1 週間は 30 分程
度延長して活動を行うことができる。 























































































グループ A 5 11 8 
グループ B 6 8 7 
グループ C 2 9 6 
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教員の強い介入  （構想の統一化・類似化） 
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として設定し，H 市立 K 中学校技術部を対象に，
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4) 神谷拓：運動部活動の制度史と今後の展望，体
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